












Tropical cyclogenesis north of 25°N 





Usually, Typhoons formed over the tropical western north Pacific (WNP) or the South China Sea (SCS), but some 
typhoons formed north of Tropics (e.g., north of 23.4°N). To mitigate impact of typhoons formed north of the 
tropics on the Japanese Islands, accurate typhoon genesis forecast for such storms should be helpful because 
shorter lead time before it influences Japan is expected for such storms than those formed in the tropics. Here we 
examined (1) monthly frequency of typhoon genesis, (2) relationship between the western north Pacific monsoon 
index (WNPMI) and storm formation, (3) relationship between phases of the boreal summer intraseasonal 
oscillation (BSISO), and (4) characteristics of environmental parameters at the formation time. We found that 
typhoons formation in the north of 25°N occurred in July–November and the most frequent month is August. In 
August, 52% of formation in the north of 25°N occurred when WNPMI is abnormally small. Typhoon formation 
frequency in August in the north of 25°N is smaller for phase 6–7 and larger for phase 8 than that of whole the 
WNP or the SCS. Appearance frequency of relative vorticity at 850 hPa and the sea surface temperature for 






こ を 指 す の で あ ろ う か ？ 米 国 気 象 学 会 の








































































図２は 8 月における WNPMI の年々変動を示してい
る。表１と図２を見比べると発生数が 5 個と最多
だった1988年はWNPMIがもっとも小さかったこと
がわかる。また発生数が 4 個だった 1999 年、3 個



























1σ 以上正偏差	 2 個	 （7％）	
中立	 11 個	 （41％）	
1σ 以上負偏差	 14 個（52％）	
	
３-３．	BSISO と北緯 25 度以北での発生数との関
係	
図３は台風発生日における BSISO の位相ごとの台
図２	 8 月における WNPMI の年々変動。横
軸は 1979 年からの年数。破線は気候値と±
１標準偏差をそれぞれ示す。平均と標準偏差
は 1981-2010 年のデータから計算した。 




BSISO が明瞭でない位相 0 や北西太平洋域で対





度に比べて、位相 6-7 で小さく、位相 8 で大きく
なっている。本研究で用いている、Kikuchi	et	al.	


























図３	 台風発生日における BSISO 位相ごと
の台風発生頻度。破線は全台風発生頻度、実
線は北緯 25 度以北での発生頻度を示す。な
お、位相 0 は BSISO の振幅が 1 より小さい
場合である。 
図 4	 台風発生時刻において、台風中心を重心とする 10 度四方の矩形領域で平均した大規模環境パ
ラメータの出現頻度分布。破線は全台風発生について、実線は北緯 25 度以北の台風発生について示
す。(a)200-850hPa の鉛直シアーの大きさ、(b)850hPa における相対渦度、(c)700hPa における相対




















	 本解析においては北緯 25 度以北での台風発生
数がそもそも少ないという問題点がある。今後は
解析期間をRSMC	Tokyoベストトラックデータが存
在する 1951 年までさかのぼったり、8 月以外の発
生についても解析対象に含めるたりすることで、
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